




Comparative Studies On Some Detergents (N) 
Effects of Desizing 










































-CH2一CH-CHz-CH-CHz-CHー CHzー CHー CHz
OH OH OH dH 
変性P.V.A. (ビナ リー Jレ)
-CHz-CH-CH2-CH-CH2一CH-CHz一CH-CH2




























糊手き効果は化学的にはP.V.A.糊液の沃度反応，あるいは AmmoniumHexanitrate Cerate 
反応があり，物理的には糊抜き布の硬さから判定する方法がある。本実験では後者により，布の硬さ




















第1表 P. V.AGL-50と変性P.V.A.ピナリー Jレ
にて糊つけ布の剛性度Eの値
糊液濃度 P. V. A. 変性P.V.A.
原布 111.4 111.4 
0.1% 190.3 161.9 
0.2 195.0 179.2 
0.3 206.3 204.8 
0.4 214.8 204.8 
0.5 275.8 259.2 
0.9 297.6 288.6 
0.7 354.4 318.1 
0.8 411.6 341.1 
0.9 444.2 393.6 
1.0 454.1 393.6 
1.5 660.2 599.0 
2.0 861.1 904.3 
2.5 1092.3 1382.4 
3.0 2225.1 1888.0 
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第2図 P.V.A.ゴー セノー Jレの糊抜き
界面活性知lの種類・時間 ・効率の関係
M2表 P.V.A.ゴー セノー ルGL (1 %)の糊抜き
〈糊抜きした布の阿佐度と糊抜き効率)
合ぎ命「オン カチオン 非イオン活性期l 活性期j 活 性剣岡峨|す関峨|ず剛性度考ア
5分間 187.5 li 193.3 76.1 174.1 81.7 77.4: 179.2i8O.2 10 174.1 81.71 167.0183.8 193.3 76.1 174.1 81. 7 
15 172.2 82.31 137. 6i92. 4 183. 7 78.9 160.0 85.8 
30 170.2 82.81 137. 6i92. 4 159.4 86.0 149.8 88.8 
60 152.3 8.1 137.0 92.4 154.9 87.3 147.2 89.6 
120 




，. 7.~;.a ". ;， 
A .if".・."
A .fIP.‘'供
J' ，~ Ir_ 1'.) 
~t!'VII (.， 曲 120 "0 
臨界長測定時の平均室温 15.20C 湿度 69.2%
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3. P. V. A. G LゴーセノーJレ，変性P.V.Aビナ リー Jレ両者による結果を綜合すると， 一般に
アニオン活性剤を用いるのがよく，特にP.V. A. G LIζ対しては15分間以上， 変性に対しては60分










第4表 P.V. A. G L (1 %)の糊抜き(糊抜き
した布の硬さおよび糊抜き効率)
jまを 400C 600C 800C 剛性度|す 剛性度I効タ率 剛性度|努
5 1 454. 41 39.2 187.5! 7. 4 137.6! 92.4 
10 1 320 ! 39. 2 174.11 81.7 137.61 92.4 
15 1 320 1 39.2 172.11 82.3 137.61 92.4 
30 320 48.5 170.2 82.8 133.8 93.5 
60 280.3 50.7 152.3 88.1 128.0 95.1 
120 224.0 67.2 150.4 88.6 128.0 95.1 
180 224.0 67.2 147.9 89.4 115.2 98.9 
測定時の平均室温 16.10C 湿度 69.1% 
第4図 GL-05水iζ、よる糊抜き
温度・時間・効率の関係
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0分間 393.6 一 393.6 一
5 320.0 26.1 168.3 79.8 130.6
1 
93.2 
10 313.6 28.3 155.5 84.4 117.8 97.7 
15 217.6 62.4 155.5 84.4 117.8 97.7 
30 204.8 66.9 154.9 84.6 112.0 99.8 
60 192.0 71.4 154.2 84.8 112.0 99.8 
120 188.8 72.6 153.6 85.0 112.0 99.8 
180 163.2 81.6 153.6 85.0 112.0 99.8 
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Summary. 
The desizing ra総sof polyvinyl alcohol (P. V . A.) and modified P. V. A. on cotton 
cloths we問 obtainedfrom decreast:湾inrigidity factor of c10ths by Clark' s回伽箆;stester. 
Acompari釦nofd田izingefficiencies of anionic，non-ionic，and cationic surfactant solutions 
were made against water. 
The d民r回 singorder of d白izingefficiency at 600 C was: (i) anionic surfactant 
solution， (i) non-ionic surfactant solution， (ii)回 tionicsurfactant solution， water 
alone. 
Almost the詔 me児sultswe.回 obtainedbetw田nthe sampl田 S包edby P. V. A.おld
tho記 bymodified P.V. A.， e玄白ptfor desizing by an non-ionic surfactant田 lution.In 
也issolution， initial rate of desizing was very poor in the也記 ofmodified P. V. A.， 
but after 2 hours a d匂言明 ofdesizing均配hed血e担 mevalue as that obtained with 
P. V.A.. The equilibrium values of desizing were somewhat higher in cloths sized by 
modified P. V. A.. Wi白血.eboth田mplessized by two sorts of P. V. A.お1efficiency 
of desizing， ranging from 85 to 88%， was found by soaking in water alone at印。Cfor 
one hoぽ.
( 21 ) 
島崎・宮本:洗剤の比較研究 -51ー
The eff白 tof temperatu児 ondesizing solutions we四 alsoobtained and it was 
∞'ncluded也atanionic or non-ionic surfactant should be recommended for d白 izingof 
P.V.A.. 
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